



The different visages of the secular morality in education in French third Republic Ⅳ
－E.Durkheim’s moral education of his middle period Ⅱ : Spiritualism and Moral Reality－
太　　田　　健　　児 *
Kenji　Ota
　It was necessary for Durkheim to reject the Divinity, to establish a new moral theory. 
He emphasized, for a study of the Divinity, the necessity of a epistemological viewpoint 
and the trace on the history of religion than that provided by theological metaphysics.
　He pointed out how theological conceptions had been diminished, first in Protestantism, 
then in spiritualism, until even religious believers were willing to admit that morality 
could be constructed independent of theology. What was necessary was to discover the 
rational substitutes for the religious ideas which in the past served as vehicles for 
essential lmoral ideas. Morality was based on a hier reality, which had previously been 
synbolized by God, but which might turn out to be a purely empirical reality. It was 
Moral Reality that he found at last.
　By means of having based on Spiritualism, independent of all religious concepts, rather 
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この概念を放棄するならば、道徳の準宗教的性格（ce caractère quasi religieux de la 
morale）は根こそぎ失われてしまうかもしれない」28）。   
　「道徳の威厳（dignité）が、他の全く経験的な実在に結合され得ないということには決し
てならない」29）。


























































































































































　　E.Durkheim, L'éducation morale, 1922（1993），PUF, 242p.
５） デュルケーム（著）、小関藤一郎（訳）『フランス教育思想史』、行路社、1992年（再版）、 全 709頁 .
　　E.Durkheim, L'évolution pédagogique en France, PUF, 1938（1990），403p.
６）E.Durkheim, De la division du travail social, PUF, 1893（1994），pp.273－ 274.
　　デュルケーム（著）『社会分業論』＊壽里訳、田原訳、井伊訳をそれぞれ参照し、さらに一部改訳して引用 .
　　E.Durkheim, L'Education et sociologie, pp.65－ 68.
７）被暗示性に関する言説は、後年の『教育と社会学』に全く同内容の記述が見られる。そしてこの著作の方
の原稿はフェルディナン・ビュイッソン（Ferdinand Buisson，1842－ 1932）編『新・教育学辞典』（Nouveau 
dictionnaire de pédagogie，1911，2087p）に掲載された論文（pp.530－ 536）の再収録であるので、本稿
ではこの『教育と社会学』の記述を訳出した。
　　E.Durkheim, L'Education et sociologie, p.64.
　　デュルケーム（著）佐々木交賢（訳）『教育と社会学』、76－ 78頁 . 　
８）E.Durkheim, Ibid., pp.65－ 68. 
　　デュルケーム、同上、78－ 83頁 . 
９）E.Durkheim, Ibid., pp.65－ 68. 
　　デュルケーム、同上、78－ 83頁 . 
10） 『道徳教育論』の方では以下の箇所にその記述が見られる。
　　デュルケーム（著）、麻生誠、山村健（訳）『道徳教育論２』、9－89頁 . 
　　E.Durkheim, L'éducation morale, 1922（1993），PUF, pp.109－ 173.
11）デュルケーム（著）、麻生誠、山村健（訳）『道徳教育論１』、34－ 90 頁 .
　　E.Durkheim, L'éducation morale, 1922（1993），PUF, pp.1－ 47.
12）E.Durkheim, L'Education et sociologie, p.80.










　　E.Durkheim, Ibid., pp. 7－ 8.
17）デュルケーム（著）、麻生誠、山村健（訳）、同上、34－ 47頁 .
　　E.Durkheim, Ibid., pp.1－ 12.
18）デュルケーム（著）、麻生誠、山村健（訳）『道徳教育論２』、9－89頁 .
　　E.Durkheim, L'éducation morale, pp.109－ 173. 
19）デュルケーム（著）、麻生誠、山村健（訳）、同上、9－89頁 .
　　E.Durkheim, L'éducation morale, pp.109－ 173.  
20）デュルケーム（著）、麻生誠、山村健（訳）、同上、9－89頁 . 
　　E.Durkheim, L'éducation morale, pp.109－ 173. 
21）デュルケーム（著）、麻生誠、山村健（訳）、同上、39－ 89頁 .
　　E.Durkheim, L'éducation morale, pp.133－ 173. 
22）デュルケーム（著）、麻生誠、山村健（訳）、同上、39－ 89頁 . 
　　E.Durkheim, L'éducation morale, pp.133－ 173. 
23）デュルケーム（著）、麻生誠、山村健（訳）、同上、84頁 .
　　E.Durkheim, L'éducation morale, p.169. 
24）デュルケーム（著）、麻生誠、山村健（訳）、同上、9－38頁 .
　　E.Durkheim, L'éducation morale, pp.109－ 132.  
25）デュルケーム（著）、麻生誠、山村健（訳）、同上、9－38頁 . 
　　E.Durkheim, L'éducation morale, pp.109－ 132.   
26）デュルケーム（著）、麻生誠、山村健（訳）、同上、9－38頁 .
　　E.Durkheim, L'éducation morale, pp.109-132.  
27）デュルケーム（著）、麻生誠、山村健（訳）『道徳教育論１』、42頁 .
　　E.Durkheim, Ibid.，pp. 7－ 8.
28）デュルケーム（著）、麻生誠、山村健（訳）、同上、43頁 .
　　E.Durkheim, L'éducation morale, pp.109－ 173. 
29）デュルケーム（著）、麻生誠、山村健（訳）、同上、43頁 . 
　　E.Durkheim, L'éducation morale, p.9. 
30）デュルケーム（著）、麻生誠、山村健（訳）、同上、43頁 .
　　E.Durkheim, L'éducation morale，p.9. 
31）Jean Baubérot, Notes sur Durkheim et la laïcité : Archives de sciences sociales des rel igions No.69 , “Relire 
Durkheim” 35e année -janvier-mars 1990, éditions du CNRS. pp.151－ 156.
32）Jean Baubérot, Ibid., pp.151－ 156.
33）デュルケーム、『道徳教育論１』、40頁 . 　 
　　E.Durkheim, op.cit., p.6.
34）デュルケーム、同上、40頁 . 　 
　　E.Durkheim, Ibid., p.6.




  　Emile Bréhier, Histoire de la philosophie Ⅲ , PUF, 1964（1994），pp.889 － 891，pp.914-926, pp.938 － 958, 
pp.950－ 951.
　　Encyclopédie de la PLÉIADE, Histoire de la philosophie Ⅱ , Gallimard, 1973, p.849.
　　Encyclopédie de la PLÉIADE,, Histoire de la philosophie Ⅲ , Gallimard, 1974, p.448.
　　Philosophie France XIX e  siècle, Libraire Générale Française, 1994, 1016p.
　　九鬼周造『九鬼周造全集第８巻 現代フランス哲學講義』岩波書店、1991年（第２版）、全342頁 .





　　E.Durkheim，“Représentations individuelles et représentations collectives”, dans Sociologie et philosophie, 







　　E.Durkheim, Les formes élémentaires de la vie rel igieuse, PUF, 1912 （1994），647p.
38）デュルケーム、同上、344頁 .












　　E.Durkheim, Ibid., pp.615－ 616.
